
























































１．FMG および CMG のいずれのマウスガードにも握力，背筋力に対する筋力増強の効果はみられなかった．






キーワード（Key words）：1. マウスガード（mouth-guard） 2. 筋力（muscle strength）
3. 等速性運動（isokinetic exercise）

































マウスガード非装着時（以下 Control 群），CMG 装着



































右握力は，Control 群 44.1±5.9 kg，CMG 群 44.5±6.4






左握力は，Control 群 42.8±8.0 kg，CMG 群 42.4±8.2
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Fig.1. Effect of CMG and FMG on grip power
２）背筋力（Fig. 2）
背筋力は，Control 群 141.7±24.3 kg，CMG 群







等速性膝関節伸展筋力は，Control 群 212.3±35.9 Nm，
CMG 群 236.2±33.5 Nm（1.13±0.14），FMG 群 226.4±
29.4 Nm（1.08±0.10）で，CMG 群の等速性膝関節伸展
筋力は，Control 群に比べて有意な増加がみられた




た者はそれぞれ CMG 群で６名，８名，０名，FMG 群
で６名，８名，０名であった．
４）等速性膝関節屈曲筋力（Fig. 4）
等速性膝関節屈曲筋力は，Control 群 136.4±21.1 Nm，





た者はそれぞれ CMG 群で３名，11名，０名，FMG 群
で３名，11名，０名であった．
５）最大ペダリングパワー（Fig. 5）
最大ペダリングパワーは，Control 群 893.6±102.6 w，
CMG 群 956.4±129.6 w（1.07±0.09），FMG 群 932.9±
118.3 w（1.05±0.07）で，CMG 群は Control 群に比べ
て有意に高値であった（p<0.05）．しかし Control 群と










Fig.2. Effect of CMG and FMG on back strength
Fig.3. Effect of CMG and FMG on peak torque
in isokinetic knee extension
★：p＜0.05
Fig.4. Effect of CMG and FMG on peak torque
in isokinetic knee flexion






















の結果，右手が非装着時 52.5±5.2 kg から FMG 装着時
54.0±4.3 kg に，左手が非装着時 49.4±5.4 kg から





















141.7±24.3 kg に対し，月村らのそれは 182.9±31.9 kg
で大きな差がある．他に本研究における噛みしめの程度
が不明であること，咬合挙上距離 2 mm に対して本研究
































CMG 群の等速性膝関節伸展筋力は FMG 群に比べて
高値であったが，有意な差ではなかった．しかし，





















CMG 群と FMG 群との間には有意な差はみられないが，
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Study on the effect of mouth-guards on muscle strength
Tsutomu Inamizu
Graduate School of Health Sciences, Hiroshima University 
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As well as for their protective effect against sports injuries, interest is increasing in the value of mouth-
guards for augmenting muscle strength.  In this study the influence of two types of mouth-guards -
commercial mouth-guards (FMG) and custom-made mouth-guards (CMG) - on grip power, back strength,
peak torque in isokinetic knee extension, peak torque in isokinetic knee flexion and peak pedaling power
in rugby players are examined.  The results are as follows.  
1. No augmentation effect for grip power or back strength were noted in either of FMG and CMG.  
2. A significant augmentation effect for peak torque in isokinetic knee extension was observed in CMG.
However, neither FMG and CMG showed any affect on peak torque in isokinetic knee flexion.  
3. A maximal pedaling power augmentation effect was noted in CMG but not in FMG.
4. From the above-mentioned results, it was concluded that CMG had an augmentation effect on the
muscle strength displayed in slow speed isokinetic exercises.
